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Abstract: Bacteriological examinations were carried out to get information about bacterial-flora of 
ground in the rugby playground of the N University during the four seasons. Seventeen strains of 
typical bacteria isolated from the rugby playground were rapidly identified with the Vitek Auto 
Microbic System. Kocuria rosea, Micrococcus lylae and Bacillus sphaericus species were frequently isolated 
in all seasons. Kocuria rosea was most frequently observed in the spring, summer and autumn seasons 
and Micrococcus lylae was in the winter season. We found that Acinetobacter baumannii, Bacillus cereus, 
Bacillus subtilis, Bacillus sphaericus and Serratia marcescens were non-pathogenic bacteria which are often 
found in ground in the rugby playground. However, due to progress in advanced medicine and 
changes in the living environment, the incidence of opportunistic infection has been increasing. Bacteria 
that do not cause disease in healthy people sometimes induce infection. Therefore, for their appropriate 
management, instructors and student should understand the status of bacterial contamination under 
normal conditions, and instructors should have basic bacteriological knowledge.
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採取した土壌は 1 g を 10 ml の滅菌生理食塩水を用





















Agrobacterium radiobacter, Alcaligenes faecalis, Chromo­
bacterium violaceum, Corynebacterium xerosis, Entero­
bacter gergoriae, Pantonea agglomerans, Plesiomonas 
shigelloides, Serratia marcescens, Sphingomonas paucimo­
bilis, Stenotrophomonas maltophilia の 11 菌種が分離され
た（表 1–4）。ラグビー場の土壌から年間を通して高頻
度に分離同定された細菌は Kocuria rosea, Micrococcus 

























を通して平均 1.3×106 cells/g であった。春季（3–5 月）
は 2.9×106 cells/g， 夏 季（6–8 月 ）1.2×106 cells/g， 秋
















菌 8.2％であった。グラム陽性球菌の中では Kocuria 属，
次いでMicrococcus属の順で高頻度に分離され，Kocuria
属は Kocuria rosea, Micrococcus 属では，M. lylae, M. 
luteus が分離された。その他，グラム陽性球菌は，Aero­
coccus viridans, Dermacoccus nishinomiyaensis, Staphylo­
coccus cohnii, Staphylococcus saprophyticus が分離され
た。次に多く分離されたのは，グラム陽性桿菌 Bacillus
属であった。菌種は，B. cereus, B. circulane, B. firmus, B. 
megaterium, B. sphaericus, B. subtillsやB. thuringiensisで
? 1　春季にみられる細菌叢とその出現頻度
ラグビー場土壌について 1 年間の継続的な調査を行った。自
動細菌同定装置によって同定された菌種を 3 月から 5 月の期
間を春季とした。各々の細菌の出現頻度は分離同定された全
ての細菌数の割合を百分率（％）で示した（表 1–4）。








などに左右されるが，通常，土壌の細菌数は 106 〜 107 
cells/g であることが報告されている14,15)。ラグビー場の
土壌から採取した細菌数は年間を通して平均 1.3×106 
cells/g であった。表 1–4 に示したように，年間を通し
て分離同定された細菌叢は，Kocuria 属が 47.4 ％，























自動細菌同定装置によって，同定された菌種を 9 月から 11 月
の期間を秋季としている。
? 4　冬季にみられる細菌叢とその出現頻度
自動細菌同定装置によって，同定された菌種を 12 月から 2 月
の期間を冬季としている。
? 1　高頻度に分離された細菌の年間における動態。ラグ
ビー場土壌から分離された Kocuria 属，Micrococcus 属，
Bacillus 属の各属中で最も高頻度であった Kocuria 
rosea，Micrococcus lylae，Bacillus sphaericus の 3 菌種の
季節毎の動態を示している。出現頻度は細菌数の割合
を百分率（％）で示している。
? 2　ラグビー場土壌から最も高頻度に分離された Kocuria 
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（表 1–4）。Plesiomonas shigelloides はグラム陰性通性嫌
気性菌で，グラム陰性細菌の代表的な病原菌である赤
痢菌 Shigella sonnei と共通抗原をもち，下痢腸炎を起
こす食中毒菌として指定されている菌種である14)。












25 菌種が分離された。出現頻度の高い細菌は Kocuria 
rosea, Micrococcus lylae, Bacillus sphaericus であった。今
回，分離された細菌は非病原性であった。Acinetobacter 
baumannii, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Bacillus 
sphaericus や Serratia marcescens は日和見感染の起因菌
である。したがって，ラグビー場では日和見感染細菌
の除菌対策の検討が必要になると思われる。
??　本研究の遂行にあたり，助言を戴きました日本
体育大学自然科学研究室　長舩哲齊教授に心より御礼
申し上げます。
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